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LE COMMENTAIRE
DU PERE LIBERMANN
SUR LE CHAPITRE 10 DE L'EVANGILE
DE SAINT JEAN
LE BON PASTEUR
par F6lix Porsch, cssp.

Remarque

pr£liminaire

Dans I'explication du chapitre 10, le P. Libermann precede
de la m§me maniere, quant k I'intention et ^ la m§thode, que
dans le reste du Commentaire: il fait une relecture spirituelle
du texte de Saint Jean avec une forte tendance h I'actualisation, dont le but est surtout d'Stre au service d'un souci pasto
ral. En raison de cette intention, il ne faudra pas s'attendre k
une ex6g6se de type moderne, avec utilisation de la m6thode
de critique historique, encore que ne manquent pas entidrement des remarques sur I'arriere-fond culturel du temps et sur
les coutumes juives. Libermann est meme tout k fait sensible k
des particularit6s grammaticales. II faut aussi mentionner,
dans les remarques pr6alables, que Libermann voit le texte
johannique comma le discours que le J§sus terrestre a r6ellement tenu (et pas seulement comme une composition de
r6vang6liste ou comme I'expression de la theologie de la communaut6 johannique). II faut done lire le texte en tenant compte de ces pr6alables. Le lecteur doit entrer dans cette perspec
tive et laisser de c6t6 la preoccupation de la critique histori
que.

L’ intention

de la prEsente

Etude

Le but de notre 6tude ne peut pas etre une restitution
d6taill6e du contenu du Commentaire de Libermann. De ce fait,
la lecture du texte est indispensable pour la comprehension.
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t '. ! '
tres dense et complexe. Notre but est
plutot de faire apparaTtre les tendances pr6dominantes, les
^
traits essentials de la th6ologie et de la
m6thodologi^ Ces points sont evidemment les memes dans
le chapitre 10 que dans le reste du Commentaire et n'auront
besom que d etre bri^vement rappel6s ici. Notre but principal
est de faire apparaitre le caractere propre du chapitre 10.

I. O R IE N T A T IO N S ET M E T H O D E
D A N S L ’ ENSEM BLE DU C O M M E N T A IR E

P f ' a m6thode, on peut constater, d'une maniere tout h
fait g6n6rale, que le Commentaire de Libermann est caract6ris6 par le fait d'lsoler et d'actualiser des aspects particuliers et
d en faire une ex6gdse aMgorique. Bien sur, la methods n’est
pas propre i Libermann, elle a 6t6 employ6e a travers tous les
Slides pour actualiser le texte. On peut meme trouver cette
tendance dans le texte de St Jean lui-meme.
aussi on ne
tait que prendre certains aspects particuliers de la parabola
introductive (v. 1-5) et on leur donne une signification. II faut
aussi se rendre compte que le chapitre 10, avec son theme du
pasteur, 6tait bien adapts pour I'actualisation et I'interpretation
diegorique et qu'il y invitait m§me. Malgr6 cela, on est etonne
^ de la force avec laquelle est men6e I'actualisation par rapport
a des situations contemporaines de Libermann. Elle sert avant
tout son souci pastoral. Des experiences propres et personnelles se melent souvent au commentaire. La pleine compre
hension du Commentaire presuppose de ce fait la connaissance des circonstances de la vie et des ecrits de Libermann de la
mgme epoque. La tendance actualisante s'exprime deje dans
la determination du genre du chapitre 10, comme «une belle
instruction aux pasteurs de son Eglise, c'est-a-d ire aux
pasteurs des am es».
Une autre caracteristique du Commentaire est la forte ten
dance e la speculation dogmatique. Elle est tellement marquee
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qu'on pourrait qualifier avec raison certaines grandes parties
du Commentaire de trait6 de th6ologie dogmatique. Que se
reflate largement, dans ces parties, la dogmatique des manuels et des opinions th6ologiques de son temps (en particulier de l'6cole frangaise) n'est pas 6tonnant, mais plutot previsible. Cela vaut surtout de I'enseignement sur la Trinity, le
Christ et la Gr3ce, qui occupant une large place. Ils tiennent
plus de la moitie du Commentaire.
II faut aussi remarquer que le texte johannique lui-m§me
incite assez a une telle contemplation. Bien que, g6n6ralement,
Jean insiste bien plus fortement que les Synoptiques sur
I'union de Jesus avec le P6re, de l’envoy6 avec Celui qui I'envoie, le chapitre 10 est d'une maniSre plus sp6ciale encore
d6termin6 par cette th6matique.
Une autre caract6ristique de l'interpr6tation de Libermann
est la lecture individualisante, N6e ^ une vue spirituelle de
I'homme. D'un bout h I'autre, il est question de la relation
entre l'§me et le Christ, son Seigneur et son MaTtre. L'aspect
eccl6siologique, qui est pourtant determinant chez Jean, ne
joue qu'un role secondaire. Meme le ou Libermann parle au
pluriel (les brebis, les Smes), II se pr6occupe quand meme, en
derni^re analyse, de I’homme individuel, ou mieux de I'Sme
individuelle.

II.

LE C O N TE N U

En ce qui concerne le contenu, Libermann traite une multi
tude de themes qui, bien que fournis par le texte de St Jean,
trahissent n6anmoins son interet particulier. Ils sont traites, en
partie sous l'aspect dogmatique, en partie sous l'aspect pas
toral et spirituel. A c6t6 des grands themes de la Trinity, de la
Christologie, de l'Eccl6siologie et de la Grace (collaboration
entre Dieu et I'homme), il y a des developpements sur le
judaVsme (la synagogue), I'Esprit-Saint, le rapport miracle et
foi, sur la mani6re d'agir des sacrements et avant tout, naturellement, sur les bons et les mauvais pasteurs. En lien avec
ce dernier th6me, Libermann offre tout un trait6 sur la bonne
direction spirituelle i tous ceux qui sont appel^s d conduire les
autres dans leur vie spirituelle, ou qui en ont la charge, en tant
que directeurs spirituels.
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Dans ce qui suit, j ’essaye de rassembler sous un titre les
propos les plus importants de Libermann sur les themes les
plus s<gn,f.catifs. Jessayerai de les articuler et d r i e r c o m
P - enti^Snlrnt pos
sible d 6viter les repetitions et les recoupements.
^

1. Jesus LE SEUL VRAI ET BON PASTEUR ET LES AUTRES PASTEURS

a) La perspective christocentrique.

En accord avec la preoccupation principals du chapitre 10
Libermann donne une interpretation avant tout cbr/sfo/oo/oue
vrai pasteur qui realise ici surleSre
la volonte salvifique du Pdre. Separee de lui, il n'y a oas de
cZm
™ « resse qui tr^vqrS
comme un f,l rouge le ,ex.e de S. Jean e. aueal I,
Dependant Libermann n'est pas entidrement conseauent
sur ce point. Porte par sa preoccupation pastorale il deolace
St J eaS s H h e T i r i ' ®
affirmations de
St Jean. Si, chez St Jean, les mauvais pasteurs et les merce-

iS rAiP
comme des figures de contrasts qui nont que
le r6le de mettre en relief le seui et vrai pastorat de Jesus Hs
obtiennent, dans le commentaire de Libern^iann u ^ p o ii
beaucoup trop grand, les longues explications sur cette categone de pasteurs le prouvent. Et alors que St Jean ne T a rt
carr?m T® r
pasteurs, Libermann developpe
carrement un «M iroir du pasteur®, dans lequel il presente^en
ong et en large les caracteristiques d'un bon pasteur d'anr^.c
deja note, le propos est de fairs «une belle instruction aux
pasteurs de son Eglise» et non d'abord ni surtout exclusiveII frut'^pp®
fa'te par le Bon Pasteur,
faut accorder que Libermann ne voit I'action des autres
avec Jesus le
ou
®h^®t'' '
^
christologique
S rrT 2 ,o n d I T ® ® " ' " '’"®®°" interpretation ne
correspond pas, sur ce point, e la vises de base du texts
phanniqu®. La raison de cette maniere de voir est claire c'est
la preoccupation spirituelle et pastorale. Nous y trouvons un
grand avantage. Sans cela, nous naurions pas l e V e X t l n s
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riches et qui balisent le chemin, sur les pasteurs de I’Eglise.
D'ailleurs, Libermann n'est pas seui dans son cas: jusqu'aujourd'hui, le chapitre 10 de St Jean a toujours 6t§, dans I'histoire de I'ex^gdse, interpr^t^ comme une « instruction aux

pasteurs de l'Eglise».
Dans son ex6g6se, Libermann avance d'une maniere tr6s
consciente et logique. II 6tablit d'abord un principe qui lui permet cet emploi du texte par rapport k d'autres pasteurs. C’est
le principe d'identit6. Farce que le bon pasteur est uni k J6sus,
et meme identifie k J6sus, tout ce que St Jean dit de J6susChrist vaut aussi, analogiquement, pour lui. Nous aurons bient6t k revenir sur tout cela dans le d6tail. (Cf. n“ 2).

b) J4sus le seuI vrai pasteur.
Les textes qui se rapportent au vrai pastorat de J^sus
sont, comme il 6tait k pr6voir, tres nombreux. Comme ils
disent substantiellement toujours la meme chose, il suffit d'en
citer quelques-uns. On peut aussi noter que, dans les textes
de Libermann sur le role exclusif de Jesus, il ne distingue pas
rigoureusement entre I'image du berger et celle de la porte,
mais qu'il les melange.

«ll n'y a que le divin Pasteur qui puisse appeler che
que brebis par son nom». (480, 1^'^ edition). Notre Seigneur
«est la seule entree surnaturelle, le seui moyen par lequel
on peut operer des oeuvres surnaturelles» (475). «ll n'y a
que le Maitre du bercail qui puisse faire agir les ames qui
lui appartiennent, soit pour trouver leur nourriture, soit
pour travailler a sa gloire» (482). « Cheque ame est fermee, et Jesus-Christ est la seule porte des ames» (487).
Dans un autre passage, Libermann explique par le detail pourquoi J^sus est «le seui pasteur veritable»; «. . . non seule-

ment parce que seui il a un troupeau qui lui appartienne,
mais encore parce que lui seui paTt son troupeau sans
jamais le depouiller: il ne le pait, ne le dirige, ne le conduit
pas pour le depouiller comme font les autres pasteurs,
mais pour I'augmenter, I'engraisser et le fortifier». (495).
Que, dans tout son agir, J6sus soit toujours en totale
d6pendance du P6re, avec lequel il est aussi un dans l'§tre, est
toujours pr6suppos6 et largement d6velopp6 par Libermann
dans ses explications dogmatiques (avant tout dans les commentaires sur les versets 15 et 30).
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2 . LeS SIGNES AUXQUELS SE RECONNAISSENT LES BONS PASTEURS
ET LEUR ACTION

Comme nous I'avons d§ja evoqu6, pour Libermann en raison de I Identity des pasteurs avec J6sus, tout ce que J6sus
dit de lui-mgme vaut aussi pour les pasteurs de I'Eglise par
lesquels il exerce sa charge pastorale. «IMotre Seigneur exer-

‘I®' entre par lui et fait^ar lui ses
S

t

e

' ^

n

o

n

^

®" ^ u t e

fait oar lu? m/mL®'"®"
I'adorable Pasteur
tail par lui-meme, mais encore en ce qu'il fait oar ceux aui
in !
arrive a ceux-la, excepte que toute
leur action leur est etrangere quant a son principe et a sa
nil're^
9rande partie meme quant aux moyens ou maPasteun,®/4 ?'7 i‘’ n ^PP®'^*®""®"^
souverain et unique
Pasteur® (477). Dans cette description de la relation entre
J6SUS et les autres pasteurs, vient aussi au jour un autre S
caractgristique de Libermann; son souci de determiner avec
exactitude les relations les plus subtiles et de tester en cela
dans I orthodoxie dogmatique.
^
encore en pre
senter quelques uns; «Ainsi done c'est une verite que tout

ce que Notre Seigneur va dire de lui-meme, doit etre drt
Sndurart'de
®®*^®"’®nt,
conclurait de son®^*'®"*
son discours que tout autre pasteur
que on
lui
n est pas un vrai pasteur, mais un voleur: ce qui n'est oas
v rai.. . ™ ,-s c ast Jdsus qui est Pasteur en e™ et c’M t I
lui qu appartiennent les brebis, eteu x ne peuvent en rien
%

“pa7i;™“he°."’’ H"-" m "

eux-mSmes.. (47s"

h U lf
admirable de ce divin Pasteur pour ses
brebis, il communique sa vie et son etre pastoral a ceux
Esorrt^ H®®"* ®”
P®" ®® ''®'^® ®t P®^ son divin
Pritres^ o'"'®"'®!'® ‘’“®.'^®®®®' ^ans ses Pretres et par ses

ml™.: (4sT
Pour la pastorale, il en dgcoule I'obligation et la ngcessite
de tester en contact permanent avec le seui v r ^ p a s ^ ?

«C est a ceux qui representent le souverain Pasteur a se
dinger vers Notre Seigneur et par Notre Seigneur toutes
les fois qu ils veulent se mettre en rapport a v L les ames
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pour les fonctions pastorales, et alors I'Esprit-Saint leur
ouvre les ames, pour qu'ils y entrent et se mettent en rap
port parfait avec elles. Mais le divin Esprit ne leur ouvre
que parce qu'il voit Notre Seigneur en eux, et en leur
entree et en leur action; car, il n'y a que le souverain pasteur, a qui appartiennent les brebis, qui puisse entrer et
qui est repu». (479) Ainsi compte pour Libermann ce principe
qui resume tout: «Tous les vrais pasteurs doivent represen
ter le grand Pasteur, et donner ainsi les memes exemples
a leurs brebis». (483).
Chez les pasteurs, il faut distinguer deux aspects. Ils sont
en effet «en meme temps pasteurs et brebis. C'est Notre

Seigneur qui est I'unique pasteur et tous les autres sont
ses brebis. Ils sont brebis en tant qu'il s'agit de leur propre salut; ils sont pasteurs en tant qu'ils s'occupent du
salut et de la conduite des autres. Mais dans cette occu
pation meme du sa|ut des autres, ils trouvent leur qualite
de brebis; car, s'ils s'acquittent de leur pastorat comma
ils doivent le faire, ils y trouvent leur vie» (488, cf. p. 475),
Les deux choses vont ensemble d’une manidre inseparable.
Pour les bergers aussi, il n'y a que la seule porte, Jesus, par
laquelle ils doivent entrer pour gagner leur propre salut. « De la

on peut voir combien les pasteurs ont besoin d'agir avec
perfection dans leurs fonctions pastorales, car, s'ils n'entrent pas par la vraie porte, ils y perdent Mutant pour euxmemes que pour les ames qui leur sont confiees». (489)
«De la on peut voir la grande purete que doivent avoir les
pasteurs des ames dans leurs oeuvres pastorales, combien
leur foi doit etre grande et I'ame de toutes leurs oeuvres.
Elle doit etre depouillee de tout amour-propre et interet
particulier». (479).
Dans les termes qui, chez St Jean, d6crivent d'une mani§re imag^e la vie de cheque croyant (v. 9: il entrera, il sortira et
il trouvera des paturages) Libermann voit exprim6s «les trois
grands devoirs pastoraux»: «Et ingredietur. C'est I'occupa-

tion qu'il doit se donner des ames et de leur direction spirituelle: guerir leurs maladies, fortifier leurs faiblesses,
encourager leur pusillanimite, profiter du bien qui est en
elles pour les faire avancer, et faire tout ce qui tient a la
direction interieure pour les etablir dans la vraie voie de la
perfection.. .
Et egredietur. C'est le gouvernement et la direction
exterieure pour conduire ses brebis, et ordonner tout ce
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n y a pas de sacrifices qu'il ne fasse pour cela- il est d'f.nl

Get engagement pour les brebis ne doit oas avoir Hp limi

500)

'^'® ® '' ®"

£S i

besoin». (498 et

leur grand e^^‘!,rq rp ? s tT u :h r? 4 lS r''
I

P*'^®

signes de reconnaissance essentipk H'lm K

,T.?"“r„“,j

^.T,£rr
£“
(BOs'l'^DaS

conduit selon leur besoin et leur utilite».

ce
^omaine aussi, Jesus est le grand et in6galable module (cf

sU sM sss
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Nous parlerions aujourd'hui d'une tendance paternaliste. Les
vraies brebis sont «ordinairement si contentes d'obeir a
leur Pasteur et de le suivre». (485) Mais il est possible que
le mot «ordinairement» apporte une limitation; et ce sont

«les fonctions (qui) ie mettent au-dessus des brebis».
(489) D'autre part, Libermann parle aussi avec grande insis
tence du respect et de la delicatesse que les directeurs d’Smes
doivent avoir d l'6gard de celles qui leur sont confines; «ll

faut entrer spirituellement dans les ames; il faut que les
ames soient ouvertes devant le pasteur, et qu'apres cette
entree il les dirige et gouverne». (474) La condition sine qua
non de diriger les ames en veritable pasteur est I'unit6 avec le
grand Pasteur, parce qu'elles n'entendent que sa voix.

«Quand il s'agit de parler aux ames et de les instruire des
choses divines pour la gloire de Dieu et leur salut, il n'y a
qu'une voix qui peut s'en faire entendre, c'est celle du
grand pasteur; mais aucune voix humaine, quelque puissante qu'elle soit, n'est capable de faire comprendre aux
ames les verites eternelles, de maniere a leur imprimer
des sentiments de foi et d amour.. .^de la, si un pasteur
veut parler aux ames et les rendre dociles a la grace, qu'il
se remplisse de I'Esprit de Notre Seigneur et qu'il parle
ainsi dans ce divin Esprit de son Maitre, et les ames bon
nes entendront cette voix qui leur est si bien connue, et se
laisseront gouverner et diriger tres facilement». (479 cf
4 7 3 et 4 8 0 s.).

3 . Les

m a u v a is pasteurs et les mercenaires

II est surprenant de constater I'importance et la place que
Libermann donne aux textes qui caract6risent les mauvais pas
teurs. II y a lieu de se demander si ses pens6es k ce sujet ne
refletent pas des exp6riences tres negatives. En tout cas, alors
que Chez St Jean, les mauvais pasteurs ne jouent qu'un role
tr6s secondaire (pour mieux faire ressortir le personnage du
bon Pasteur), Libermann d^veloppe ce thdme tr6s largement. II
distingue entre les faux ou mauvais pasteurs «qui ne sont pas
pasteurs du tout» mais voleurs (498) et les mercenaires, «un

autre genre de pasteurs reprehensibles, . . . qui ne sont
pas voleurs, qui viennent au nom du Pasteur, mais qui
sont mauvais plus ou moins. . .» (497).
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a) Les faux pasteurs sont ceux qui n'entrent pas par la
porte, qui est J§sus, mais par une autre entr6e. Ils s’occupent
des fonctions pastorales dans des vues humaines et naturelles
et par une action humaine et naturelle (475). Le mauvais pasteur agit «non pour gouverner et avoir des brebis, mais

pour sa propre gloire et pour son propre profit; car toutes
les fois qu un pasteur a des vues et une action purement
naturelles, il agit pour lui-meme». (475) C'est Id le plus
grand reproche que Libermann fait aux mauvais pasteurs; ils
agissent d'une «action purement naturelle» et pour leur
« propre gloire» et leur «propre profit®. Libermann va jusqu'd
dire que le mauvais pasteur « mange les brebis au lieu de les
nourrir®, il «les perd et les neglige®, il «n'agit que pour en

retirer son profit, quoique cela ne lui appartienne pas®
(497). Dans son explication du verset 10, Libermann donne
une longue liste des vices des mauvais pasteurs: ils sont motiv6s dans leur travail par I'intention de se satisfaire, de tirer leur
bien des brebis qu'ils gouvernent, d I'exclusion de toute autre
chose. . . « Le mauvais pasteur est occupe a se satisfaire et

a se donner des plaisirs, a soigner ses interets et a
contenter son orgueil et sa vanite.. . II exerce son autorite
avec violence. Une brebis lui resiste-t-elle? il la frappe,
sans faire attention au mal que cela pourrait lui faire, mais
seulement au mal qu'il ressent.. . II a ses gouts pour les
uns ou pour les autres, selon que ses passions I'y portent,
il cherche a les assouvir. . .® (494).
Les consequences de cette attitude sont nefastes; «les
pertes qu'on fait faire aux ames, lorsqu'on n'entre pas par
la vraie porte, sont tres grandes, et les dangers que Ton
court soi-meme sont immenses, outre le mal qui reside
dans I'acte meme d'exercer les fonctions sacerdotales ou
pastorales d'une maniere naturelle et comme vivant pour
soi-meme®.
Un tel pasteur «ne peut manquer de se perdre®. (489) II
ne peut pas non plus donner la nourriture ndcessaire aux bre
bis, «car il est certain qu'un homme qui agit entierement

dans I'independance de IMotre-Seigneur n'a rien dans son
ame de ce qui peut nourrir une autre. Et comment peut-il
donner ce qu'il n'a pas? II est done de la plus grande
importance qu'on ne donne pas de son propre fonds mais
du fonds inepuisable qui se trouve en IMotre-Seigneur®.
(491). II y a aussi le cas ou un pasteur «agit a demi, moitie
par la foi et moitie par la nature®. En consequence «la nour-
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riture qu'il donne est mediocre». A ceci Libermann ajoute
r^tonnante remarque suivante; «c'est ce qui arrive a la plus
grande partie des pasteurs». (491). Sous les mains de ces
pasteurs, «les ames restent steriles et seches». Si, malgre
ces mauvaises dispositions, «leur predication produit parfois quelque chose sur une ame, c'est plutdt un miracle
que Dieu lui-meme fait a I'occasion de cette parole vide
qui leur est donnee. II fait ce qu'il a fait autrefois par MoVse, il fait sortir de I'eau vive d'un rocher dur et sterile»
(491).
b) Le mercenaire.
Dans I'interpr^tation du verset 10, Libermann est aussi
trds severe envers les merqenaires. II est vrai, d6jS chez St
Jean, le mercenaire est decrit d'une maniere plus concrete que
le voleur; mais la raison pour laquelle Libermann en donne une
description si detaill6e et concrete est probablement ^ chercher dans le fait qu'il voit dans le mercenaire le type des pas-teurs «laches, faibles, tiedes et sans mouvement quand il

s'agit de sauver des ames; Ms sont pleins de zele et d'ardeur quand il s'agit de leur propre interet» (499). «Le mer
cenaire est lache et timide, il craint de souffrir quelque
chose pour le troupeau. II le paTtra avec soin et satisfac
tion et le conservera a son Maitre, tant que cela lui porte
quelque jouissance et contentement a lui-meme, mais il
ne se se donnera pas grande peine, a moins que cela ne
lui soit un avantage pour son amour-propre, ou pour quel
que autre inclination qui en profitera. Quand il s'agit d'exposer ce qui lui est cher selon la nature, comme parents,
amis, biens ou interets temporals, reputation, alors il laisse plutdt perir les brebis et se tient retire» (499). Des paro
les vraiment dures qui ont leur «Sitz im Leben» chez le P. Li
bermann I II ajoute: «Dans la multitude de pasteurs qui

paissent le troupeau de Notre Seigneur Jesus-Christ, il y a
peut-etre seulement un petit nombre de voleurs et de bri
gands, mais qu'ils sont nombreux les pasteurs mercenaires qui se paissent eux-memes dans le temps qu'ils pais
sent le troupeau du grand Pasteur!» (499).
Dans les versets 12 et 13, Libermann ddpeint largement
I'image du mercenaire et il ajoute ; « Le mercenaire s'imagine

qu'il n'a pas fait de mal, car il n'a rien fait pour perdre les
ames qui lui sont confiees, mais sa faute est une faute
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d omission, qui le declare directement mauvais pasteur et
qui perd le troupeau du grand Maitre» (502).

4.

L es

b r e b is , l i m a g e d e s f id El e s

A p ^ s I image du bon et du mauvais pasteur, Libermann
QuandT'®
description d^taillee des fideles (surtout
quand il explique les termes de bercail et de brebis). Ses explicomponent une multitude d'aspects comme la vocad e^;
oroissance, I'imponance
de la grace, la direction spirituelle, etc. . . II est impossible de
h a i r ^ e T o r j '?■
deja et6 mentionnes plus
haut. En g6n6ral, on peut dire que I'interpretation de LiberU^anrame
tendance individualiste et spiritualisante. Alors que le texte johannique est d'abord et essenbellement ecciasiologique, en ce qui concerne le bercail et les

SSt^(EintS
Le bercail est bien «la reunion des ames fideles» mais
« c e s t un bercail tout spiritual et surnaturel, les brebis
?.?ri
dans un etat et un ordre spiri
tual et surnaturel, et la maniere d'y entrer doit etre par
consequent spirituelle et surnaturelle» (474). Libermann dit
exphcitement «qu'il ne s'agit pas seulement id d'une porte
d entree pour I assemblee des fideles en general.
mais

anna^tr""
particuliere des ames qui
appartiennent a Dieu, c'est-a-dire I'entree surnaturelle
pour les gouverner, les diriger, e t c . » ( 4 8 7 ) .
r-o n /" consequence, tous les details sont interpretes en
est
sP'^'^tialisante. Etre dans le bercail
PitV
I
d'avoir la vie, dans le sens sper' J t r J "
^
Libermann, une ame

avant e ^ e L I®’’"'!!'
interieur,
teur>> i4S l! I J K
la vie de son divin Pasteur» (481). Les brebis sont attirees par la parole et les signes
du Pa^eur mais surtout «il les attire dans leurs oeuvres p S
cet attrait interieur qu'il leur continue sans cesse dans
eur action. .. || va devant elles par I'attrait continuel qui
les attire a continuer leur marche». De mgme font les vrais
pasteurs «agissant par sa vertu et son esprit» (482).

LE BON PASTEUR

77

5. L IMPORTANCE DE LA GRACE DANS LE CHEMINEMENT DE LA FOI
Le th6me de la grace est 6troitement 116 a celui des brebis.
La n6cessit6, I importance et la priorit6 de la grace sont constamment r6p6t6es et soulign6es par Libermann. Si les vraies
brebis suivent le Pasteur c'est uniquement sous I'effet de la
grSce: «ce n est pas la raison, ni leur gout ni rien autre

chose que la grace de leur Pasteur qui les precede et les
attire, c est sa grace, sa voix interieure qu'elles entendent
et ce sont ses divins exemples qu'elles imitent» (483). La
grace cr6e une sorte de conformit6 et parent6 entre les brebis
et leur pasteur qui fait qu'elles le suivent volontiers. «Les

ames sentent dans leur interieur que c'est la voix du Pas
teur divin, lorsqu'elles sont de veritables brebis, parce
qu alors elles ont I habitude d'entendre cette voix les appeler ainsi et parler dans leur interieur. . . cette voix du
Pasteur. . . est si conforms aux gouts, aux desirs surnaturels et a tout ce qu'elles sentent en elles, qu'elles com>prennent tres facilement que cet attrait, par lequel il les
attire, est la voix du Pasteur». (483) D'un autre c6t6, il existe une forte opposition et r6sistance chez les vraies brebis visa-vis des mauvais pasteurs. « Cette opposition et cet eloi-

gnement que les ames eprouvent pour les pasteurs etrangers et humains.. . peuvent etre appeles une veritable fuite spirituelle». (484) En parlant du verset 4, Libermann d6veloppe largement les raisons de «ces repugnances, eloignements, oppositions, raideurs et afflictions qu'eprouvent
les bonnes ames ». (485) Ici, il se r6v6le comme un v6ritable
rnaTtre de direction spirituelle; on sent aussi que ces observa
tions ne sont pas le fruit des 6tudes mais de I'exp6rience.
Tout en soulignant I'importance et la priorit6 de la grace,
Libermann ne laisse pas de c6t6 la coop6ration humaine, il
manifeste ainsi son souci d'orthodoxie. II nous offre un v6ritable traite sur la grSce avec toutes les distinctions dogmatiques
et il traite en particulier le probleme de la predestination. (Voir
p. 5 2 9 -5 34 ). II decrit trds en d6tails tout le chemin de la foi
sous I action de la gr§ce. (533) Dans la vie spirituelle, c'est la
grace de la pers6v6rance qui est decisive: «Ce qui fait le

caractere determinant et distinctif des brebis, c'est la per
severance » (532).
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6 . La

connaissance pastorale

D une grande importance dans la direction spirituelle et
I oeuvre pastorale est, selon Libermann, la connaissance pas
torale. II s agit Id dune connaissance sp6ciale, pastorale que
Libermann explique largement en commentant le verset 14

«Cette connaissance n est pas une connaissance ordinaire
et commune, elle vient d'une source divine et adorable;
ce n est pas la connaissance qu'un homme a d'un autre
homme, mais c'est une connaissance divine
une
connaissance d'amour.. . Notre-Seigneur la compare a
celle de son Pere pour lui, parce que celle que le Pere a du
l-ils est pleine de complaisance et d'amour.
Cette
connaissance... peut signifier aussi la connaissance
i^®'®
I'homme (c'est-a-dire chez
Libermann. J6sus dans son humanite!) et cette connaissan
ce d amour est plutot une connaissance amoureuse de
pasteur, parce que c'est de superieur a inferieur, de celui
qui donne la vie a celui qui la regoit; et reciproquement,
amour du Fils de I'homme envers son Pere celeste est un
amour de brebis, de docilite. . .» (503).
W' *
qualit6s essentielles k la connaissance divine
d aprds Libermann. Elle est intime et elle est substantielle Ainsi doit etre la connaissance pastorale. Les explications de
Libermann sont ici assez dogmatiques et spiculatives. (Cf
OU4 ss.).

7 . Le rOle

I

de

L’Esprit -S a in t

3ssez inhabituel de trouver, dans les commentaires
du chapitre 10, des considerations sur I’action de I'Espritbaint^Par centre, Libermann en arrive souvent k parler de I'Esprit. Dans I'interpretation du verset 3, Libermann donne un
sens surprenant au portier (ostiarius). Jesus est «la porte des

ames Mais cette divine porte, ce n'est pas nous qui pouvoris I ouyrir par nous-memes (= les pasteurs). C'est son
divm Esprit qui est le Portier, c'est lui qui fait entrer par
cette divine Porte» (478). C'est I'Esprit qui ouvre les Srries
aux pasteurs, «pour qu'ils entrent et se mettent en rapport
parfait avec elles. Mais le divin Esprit ne leur ouvre que
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parce qu'il voit IMotre-Seigneur en eux, et en leur entree et
en leur action » (479).
Le travail pastoral presuppose que les pasteurs soient
remplis de I'Esprit, parce que les vrais croyants n'6coutent que
la voix de Jesus que Ton reconnaTt e son Esprit et par son
Esprit. « De la, si un pasteur veut parler aux ames et les

rendre dociles a la grace, qu'il se remplisse de I'Esprit de
Notre-Seigneur et qu'il parle ainsi dans ce divin Esprit de
son Maitre. (479) SeuI le pretre qui est «saintement rempli
de la vie pastorale et de I'Esprit de son principe, qui n'agit
que par Lui et en Lui, connaTt aussi, par une vertu surnaturelle, I'etat des ames» (481).
Si ces considerations se rapportent d'abord e I'action de
I Esprit dans les pasteurs et pour leur travail pastoral, Libermann parle ensuite, aussi, en d'autres endroits, de la significa
tion de I'Esprit pour les croyants, surtout dans I'explication du
verset 27. Les vrais croyants sont ceux qui se laissent guider
par I'Esprit, alors que, dans les autres, il y a I'esprit du demon
et de la chair, «qui tendent toujours a s'opposer au Pasteur

divin et operent en tous moments le contraire de ce que
fait I'Esprit-Saint dans les brebis». (529) Par contre I'Esprit
produit «dans les vraies brebis I'ouverture et la docilite»;
«c est I Esprit-Saint qui est en elles et sa grace divine qui
les attire et les fait tendre vers leur Pasteur, qui leur ouvre
I'intelligence et leur fait gouter et jouir de tout ce qui vient
de leur Pasteur» (529).
D autres affirmations plus detainees a propos de I'Esprit
se trouvent encore dans la partie dogmatique, ou Libermann
parle de la Trinit6 (548 ss.)
I'Esprit est decrit comme «le

souffle essential et substantial du Pere qui va au Fils et du
Fils qui va au Pere».

8 . M iracle

et foi

- Les

m o tifs de l ’incr Ed ulit E

En commentant le verset 25, Libermann interpr^te les oeu
vres de J6sus exactement comme les miracles. II les comprend comme des preuves 6videntes de la divinite de Jesus.
De 1^, il d6duit aussi I'incr6dulit6 inexcusable des Juifs. « Les

Juifs n'ont done plus aucune raison a lui alleguer pour justifier leur incredulite ni pour montrer que s'ils ne le
connaissaient pas, ce n'etait pas de leur faute». (527 s.,
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cf . : 537, et 542 s. it propos du verset 32 et 37 s.) Libermann
voit dans les miracles de Jesus «la preuve la plus capable de

Plus'^grandr,^ I'es
prit d un homme quelconque, de la verite de ses divines
semble avoir ete en cela dune
Jn 2 0 2
q
I
episode de Thomas (surtout
pn
^
'-'erreur de Libermann se fonde
ce qu il confond simplement les oeuvres et les miracles. Par
les oeuvres, St Jean ne designe pas seulement les miracles
qu II appelle d ailleurs signes, mais aussi tout I'agir et tout le
comportement de J6sus. Dans les versets 25 et 37 et suivants, se trouve, a cause de cela, opposees la foi bas6e sur la
seule parole de J6sus et la foi basee sur d'autres experiences
avec J6SUS. Mais ces distinctions plus precises sont de date
plus r6cente et on ne peut pas les demander it Libermann.

9 . S a CREMENTS ET FOI

Libermann en arrive aussi, et c'est etonnant, a parler des
sacrements. Jesus a etabli les sept sacrements pour q u e t s
brebis aient la vie en surabondance et pour que leur nourriture

yimuelle set assurSs : .Pout lour facliitet et leur es“ u n
divine nature ,u-il leur a preparea et qu'il leu r^d p are
♦ K.-1®
encore, etant assis a la droite du Pdre, il a
etabli les sept sacrements qui sont autant de canaux par
lesquels la vie divine leur est communiquee avec assuran^496® ® ^ '■ecoivent les beatitudes qui en sont la suite»
Mais guid6 par son souci d'orthodoxie, Libermann met
explicitement en garde contre «une erreur grossiere et une
heresie condamnee par l'Eglise», ^ savoir que les mauvais
pasteurs ne peuvent pas servir d'instrument pour donner la vie
par voie sacramentelle. Les sacrements sont en effet «des

canaux infaillibles par lesquels Notre-Seigneur communiquo sa graoo 4 pop
Sacrements, le divin Pasteur donne luimeme ce que ces Sacrements signifient». (496) Mais les
mauvais pasteurs peuvent gtre nuisibles aux brebis parce
qu ils les tiennent gloignges des sacrements et parce qu'ils
ments

®®' "^® ^ '® P^«P^^^tion des sacr^
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1 0 . S ynagogue

et

Eglise -

l -im age des
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J uifs

Le chapitre 10 contient, avec le chapitre 8, la dispute la
plus aigue de la communaut6 johannique avec le judaisme
(pharisaique). La prise de position de Libermann, qui est un
converti du judaisme, est, de ce fait, d'un int^ret particulier.
L impression d’ensemble que Ton a, en lisant ses considera
tions, peut se decrire ainsi: on est 6tonn6 de la sev6rit6 du
jugement, par la constante approche negative, par la separa
tion intervenue entre Libermann et le judaisme. Libermann parle des Juifs, ainsi que I evangeiiste d'ailleurs, comme d'etrangers et d'adversaires; sa critique s'adresse surtout aux pharisiens, «les pasteurs du people Juif».
a) Synagogue et Eglise.
A I explication du verset 16, Libermann determine d'une
fagon interessante le rapport entre Synagogue et Eglise. La
Synagogue etait autrefois «le bercail ou se trouvaient les
brebis». II parle m§me de «rancienne Eglise renfermee

dans la synagogue)). «Generalement parlant, il n'y avait
pas de brebis qui ne vinssent d'elle, ou du moins qui n'y
fussent agregees)). Mais Jesus forma un autre «bercail universel qui, il est vrai, a pris sa source dans le premier,
mais avait son existence par lui-meme, et n'etait pas audessous du premier; I'un et I'autre formaient un seui et
meme bercail, dirige et gouverne par un seuI et meme
Pasteur. L ancien bercail, trop petit pour renfermer tant de
brebis, est detruit)) (508).
Quand, au verset 16, Jesus parle des autres brebis, qui ne
sont pas de son bercail, mais qui ecouteront sa voix, il le fait
aussi «pour faire contrasts avec ceux qui devaient etre

naturellement ses brebis, qui etaient de I'ancien bercail et
qui n'ecoutaient pas sa voix, abusaient de toutes ses bontes et de toutes ses faveurs; c'etaient des brebis egarees
qui n'appartenaient plus au divin Pasteur)). (510) Dans la
determination du rapport d'lsrafil, I'ancien bercail, avec le nou
veau bercail compose de Juifs et de paiens, Libermann donne
une description etonnante de I'ancien, qui, dans la bouche
d un Juif, sonne, par sa generalite, d'une maniere choquante:

«Dans I'ancien Testament, qui etait un bercail, mais un
bercail de pratiques exterieures, - car, ce qui distinguait le
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nS ®
des autres, ce n'etait qua des
raef
'"®"'^®stait les brebis d'lsrael ce n etait que ces pratiques. Ainsi. par example ils
aient la circoncision pour marque et pour caractere de
leur quanta de brebis.. .» (51 1 ) Mais, sans doute Tibermann
difference visible, «de ce qui manifestait les brebis d'lsrael», car il ajoute explicitemenTque
ra*S! ' m ® J o m t e s a la foi formaient les brebis dNsrael». Mais la foi n est pas pour lui un signe distinctif entre
Juifs et paiens, car la foi se trouvait aussi chez les p a S L

«qui croyaient en un seui Dieu et qui observaient la Ini
naturelle comma Job, ISIaaman, Jethro, et d'autres» (5 1 1 )
oLf
®'®PPartenaientTs au b i;.’
call etabh de Dieu dans Israel, lequel, dans le fond etait
derGentils
T f® ^
-^ ’®''®®"des Gentils yetait
la'®meme
que celle d'Israel;brebis
mais iltirees
leur
manquait le caractere particulier des brebis d'Israel qui
etait la circoncision et la pratique de la loi» (511)
A «l union imparfaite dans I'ancien bercail» Libermann
oppose comme caractere essential du nouveau bercail S n
parfaite dans I'Esprit: «Dans ce temps, le c a r a S e s s T

r E io rit^ S t®
'
‘'^'■®®t®^® forme par
I Esprit-Saint, caractere qui unira tout le bercail et rendra
c -e « ,-E
'®® " “ ovelle que le divin Pasteur a formee et dans laquelle regnera une unite de foi parfaite et
ce sera precisement ce qui fera les brebis». (512) Ce n est
pas seulement dans I'absence d'unit6 que L ib e rL n n voit une
nouveau bercail. Dans la maniere
nrit
®i®
y ® one opposition. « Dans I'es-

S lu \^®
Pasteur, comme il y avait
jplus d un bercail)) et .1 renvoie aux proph^tes et k M o L
Uans ses d6veloppements sur I'unit6, Libermann trouve

forseSIn ?®®
®® forment une
Ik. hprn»®
®®"® oraindre de se separer de la foi
I t ' i°® ‘*®L"®
P®® s'assujettir au gouvernement et a la conduite de tout le bercail)). Et il ajoute - «Ces
hommes sent bien malheureux; ils sortent e? se reilran
*’®rcail qui seuI a ete etabli pour les
brebis de Dieu; et de plus ils se soustraient a I'autorite du
conH - f "
declarant formellement par leur
Pas?eC)
"'®PP®rtiennent plus a I'unique
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b) L 'image des Juifs.
Des le d6but, Libermann constate que le bercail englobe la
reunion des ames fiddles de I'Ancien et du Nouveau Testa
ment, et, de la meme manidre, le discours de Jesus se rapporte «aux pretres du Nouveau Testament aussi bien qu'aux

docteurs et chefs du peuple de I'Ancien Testament®.
(473) Les pasteurs du peuple juif du temps de Jesus etaient
les pharisiens. Libermann identifie les phrarisiens avec les voleurs et les brigands, parce qu'ils n'entrent pas par I'unique
porte vers les brebis, c'est-^-dire par la foi au Christ et sur son
ordre. (488) Le voleur vole «en cachette et par ruse», le bri
gand «par force et a decouvert®. Ce sont les deux moyens
de voler qu'emploient tous les faux pasteurs, et «les phari
siens employaient sans cesse I'un et I'autre®. (475).
D apres Libermann, les Pharisiens avaient «tous ces de-

fauts qui font les faux pasteurs. Ils ne voulaient absolument pas venir au nom du vrai Pasteur, ils le meconnaissaient tout a fait, ils voulaient agir en tout par eux-memes, de maniere qu'ils etaient des voleurs et des bri
gands®.
A I explication du verset 6, Libermann leur reproche avant
tout de se surestimer et de ne pas se connaTtre eux-m§mes:

«Les Pharisiens etaient si eloignes d'avoir si mauvaise
opinion d'eux qu'il leur paraissait impossible de se regarder comma de faux pasteurs. Ils connaissaient si peu les
mauvaises dispositions qui les animaient dans la direction
des brebis qui leur etaient confiees, qu'ils n'eurent aucune
idee de ce que Notre-Seigneur leur disait. Outre cela, ils
ne sayaient meme pas ce que c'etait que les devoirs et les
fonctions de pasteur. Ils se voyaient a la tete du peuple de
Dieu et ils ne pensaient qu'a en profiter pour leur avantage, comma si les brebis eussent ete faites pour eux, tandis qu'au contraire ils etaient faits pour les brebis, qui
appartiennent au souverain Pasteur®. (486) Aux Juifs en
g6n6ral, Libermann reproche d'avoir toujours entendu parler la
divine Sagesse, sans rien comprendre k ce qui sortait de sa
bouche (525).
Pourtant, au verset 2 4, Libermann remarque qu'il y avait
certains parmi eux qui eurent quelque incertitude et remords
plus grands aprds la dispute. Mais leur d6faut de foi et leurs
mauvaises dispositions les empgchaient de s'6clairer et les faisaient abuser de nouveau des r6ponses de la divine Sagesse.
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avaient surtout une fausse representation du

n a le n ril ?
f^^oir s'il est le Messie. mais s'imagiaient e trouver selon leurs idees singulieres et humaines.. . Leur malheur etait qu'ils avaient perdu toute verihI h I
'®‘“' lyiessie et en avaient des idees toutes
differentes de ce qu'il etait reellement». (526) La dernidre
raison de leur incertitude et de leur refus est leur incredulite

«Leur incertitude vient de leur incredulite et non d'une
autre cause». (527).
Libermann rapporte cette incredulite et ce manque de foi A
leur «mauvaise disposition®. A cause de cela, ils n'appartienvoix. «s Ils ne veulent pas croire qu'il est Dieu et Fils de

^°""® volonte. par crainte
d offenser D.eu en adorant un homme, comme ils s^rn
blent le manifester en prenant toujours de bons pretextes
pour le persecuter; mais cela vient du fait qu'ils ne sont
pas du nombre de ses brebis. Ils n'avaient pas pour lui les
sentiments ni les dispositions de brebis; c'est pourquoi Ss
(528)
n'entendaient pas ce qu'il disait».
En relation avec I'incr6dulit6 des Juifs, Libermann vient
encore i parler des miracles comme preuve de la divinity de
J6SUS. II concede que les Juifs, vu la gravity de la c h L e
auraient pu ne pas croire en lui, ils auraient mgme 6tg obliges
de ne pas croire en lui, mais, comme tgmoins des mirades
extraordinaires de Jgsus, ils auraient du croire, s'ils avaient L
bien disposes. «l| results done de la que les Juifs etaient

sans excuse de n'avoir pas cru. . .» (5 4 3 ).
"®
pas contester que, par cette condemnation
negative et dure des Juifs, Libermann est bien dans la ligne de
^I 6vangile de Jean. St Jean aussi voit la raison du rSus J
S m a r
'"®r^dulit6 et lui aussi, comme
Libermann, ne peut donner g ce fait une autre explication que
de dire que les Juifs incrgdules n'appartenaient pas aux brebis
choisies par le Pere. (Cf. surtout Jn 6, 3 6 -4 7 , 63-65) Mais une
chose est I interpretation de St Jean et de Libermann et une
^Sm e les evangeiistes ne sont pas
affranchis au point de ne pas voir les adversaires de I’EgSse
dans une mauvaise lumiere, m§me quand il s'agit de leurs
anciens frgres dans la foi.
a i ue leurs
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A -T -IL DES INFLUENCES JUIVES ET RABBINIQUES
D AN S LE CHAPITRE 1 0 ?

Y a-t-il, dans le comnnentaire du chapitre 10, des indica
tions qui permettent de d6noter chez Libermann des connaissances particulidres sur les traditions juives et rabbiniques, sur
les conceptions th6ologiques et les m6thodes d'interpr6tation? Michel Cahill a, dans sa thdse, fait des recherches approfondies sur cette questjon. Je ne peux que me ranger k son
avis que « indeed there is scarcely anything to distinguish
Libermann the born Jew from other commentators who were
born C h ristian ® P eu t-§tre que les explications de Libermann
sur les paiens, les enfants de No6, «qui croyaient en un seui

Dieu et qui observaient la loi naturelle, comme Job, IVIaaman, Jethro et les autres» (511 et 5 13 S propos du verset
16) remontent d une connaissance particuliSre de la tradition
juive sur les lois noachiques. Mais cela 6tait un bien commun
de la tradition ex6getique. (Cf. Ac 15, 20-291).
Dans les explications sur la D6dicace (Encaenia, verset
22), on trouve chez Libermann I'avis surprenant «que les

Juifs faisaient des feux de joie pour celebrer le retablissement et la dedicace du temple qui eut lieu au temps des
Machabees.. . II est probable que le principal deuces feux
de joie eut lieu dans le portique de Salomon®. (524) Ceci
n’est pas historiquement attest^ et ne se trouve, selon Cahill,
ni dans les commentaires juifs ou chretiens, ni dans la litterature juive et rabbinique. On ne peut plus determiner d'ou Liber
mann tenait cette tradition.
Eclairant et surprenant, par centre, est le manque de recours e I'hebreu dans I'explication du nom «Christ®, qu'il d6duit, evidemment correctement, du grec, sans se ref6rer e I'arriere-fond juif. (Au verset 2 5, p. 526).
II en resulte done que, dans les explications de Libermann
sur le chapitre 10, il n’y a rien qui depasse ce que Ton peut
aussi trouver dans n'importe quel commentaire chretien.

' Cahill Michel, Libermann's commentary on St John. An Investigation of
the rabbinical and French School Influences.
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CONCLUSION

D un point de vue purement ex6g6tique, j| faut d mon
avis dire que Libermann - malgre une observation §tonnament
exacte et une attention aux nuances des formes grammaticales et du vocabulaire de la Vulgate - n'interprete pas d'abord
le texte du chapitre 10, ni done I'intention de Ievang6liste
mais qu il prend plutbt ce texte comme un pretexte pour exposer ses propres vues et reflexions sur le theme « Pasteurs et
brebis». Elies sont, il est vrai, d'une grande profondeur ex
nchesse; elles t6moignent aussi d'une extraordinaire intuition
S iS u e l

guide par un souci pastoral et

son
^ connaTtre, grSce a son commentaire,
son attitude trds personnelle par rapport a beaucoup de ques
tions ayant trait e la direction spirituelle et pastorale des 3mes
lonin
aperpu sur les preliminaires th6ologiques de sa propre spiritualit6.
Felix Porsch, cssp.

Traduction: Andr§ Loos, cssp.

